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    Recently, the morbidity of radical prostatectomy has been reduced by improvements in 
surgical techniques and greater understanding of pelvic anatomy. The nerve sparing technique 
has been considered to be a major contribution to this advance. 
    In our study, urinary control was compared in 33 consecutive patients undergoing a radical 
retropubic prostatectomy. In 13 patients, a conventional radical prostatectomy was performed 
and in 20 subsequent patients, u nerve sparing operation was performed. The staff surgeons were 
the same throughout he study. The age of the patients and pathological stage of the tumor were 
not significantly different between the groups. 
   The operative time was shorter andintraoperative blood loss was less both significantly in 
the nerve sparing group. In the conventional operated group, there was one patient with total 
incontinence and two with significant incontinence requiring absorbable pads. In the nerve 
sparing group, there were no patients having total incontinence and one had stress incontinence 
requiring absorbable pads. 
   Urethral pressureprofile was measured postoperatively in 17 in the nerve sparing group and 
in 7 in the conventional group. The maximum urethral pressure in the nerve sparing group was 
31.5cm H2O (SD=5.4) and in the conventional group 23.2cm H2O (SD=5.7) with a significant 
difference between groups (p<0.01). The functional urethral ength of the nerve sparing group 
was 16.7 mm (SD=5.2) and in the conventional group 13.3 mm (SD=3.7) with no significant 
difference between the groups. 
   These results suggest hat preservation of neurovascular bundles from the pelvic plexus dur-
ing radical prostatectomy has an important role in postoperative urinary continence. 
                                                    (Acta Urol. Jpn. 35: 51-55,1989)






















対 象 ξ 方 法
1982年12月から1988年4月までに前立腺全摘術が施
行された33例を対象とした(Tablel).うち13例は





あった.平 均年齢で は,神 経保存群で70.5(±5,2
SD)歳,従来群が70.0(±5.6SD)歳であ り,両群
に有意差はなかった.な お,手 術は全例,同 一術者



















ツなどを要す る もの,高 度尿失禁(severeinconti-


















































のほとんどは数週間で軽快 した.し かし,3ヵ 月以上
尿失禁が継続 した症例では,そ の後はあまり改善傾向
























尿 失 禁 高 度 な も の は な か った.従 来 群 で は13例中
contincnt6例(46%),尿失 禁 が 軽度4例(31%),
中 等 度2例(15%),高 度1例(8%)で あ った.従
っ てcontinentまた は 尿 失 禁 軽度 の 比 較 的排 尿 コ ン
トロー ル良 好 な 症 例 は,神 経 保存 群 で18例(95%),
従 来 群 で10例(77%)で あ り,前 者 の成 績 が優 れ て い
た.さ らに,神 経 保 存 群 で 勃 起機 能 が回 復 した7例 は
全例 がcontinentであ った.
手術 前 後 のUPPが 施 行 された の は25例(神 経 保 存
群18例,従 来 群7例)で あ る.術 前 の最 高 尿 道 内圧 は
両 群 の 間 に差 は み られ なか った.術 後最 高 尿 道 内圧 で
は,従 来 群 の23.2±5.7cmH20に対 し,神 経 保 存 群
では31.5±5.4cmH20と有 意 に 高 値 で あ った(p<
0,01)(Table5).術前 の機 能 的尿 道 長 につ い て は,
神 経 保 存 群 と 従 来 群 で そ れ ぞ れ,43.2±5。2mm,
41.6±6.5mmと差 は み られ な った.術 後 は それ ぞれ
16.7±4.2mm,13.3±3.7mmで神経 保 存 群 が 長 い
























を保つ機構を考察 し,特 に前立腺に対す る手術後は
passiveurethralmechanismとそれを支える骨盤底
の緊張がきわめて重要である,と している.Hadley





























































は り有意に高いことを報告 してい る.こ れらの成績
は,遠位尿道括約筋への自律神経の関与を実際に解剖
学的にも裏付けるものである.
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